
















A Case Study of Vietnamese Female 
Spouses in Taiwan
YOKOTA Sachiko
The goal of this study was to examine whether marriage immigrants into 
Taiwan achieve “global hypergamy” or not. International marriage of 
Han Taiwanese men with foreigners became common in Taiwan begin-
ning at the end of the 1980s, i.e. after the abolition of the martial law. 
The female spouses are chiefly from Mainland China, followed by 
Southeast Asian countries such as Vietnam, Indonesia, Thailand, and 
Cambodia. Anthropologists and Sociologists have assumed that those 
female marriage immigrants intend to achieve “global hypergamy,” across 
the gap of economic growth between Taiwan and their homelands. 
However, this is not what actually occurs in many cases I researched, 
because these women’s Taiwanese husbands are apt to belong to the 
lower class of citizenry, and also the immigrants themselves tend to have 
poor academic backgrounds, leaving them eligible for only bottom-level 
jobs in Taiwan. They are engaged in part time jobs in farm ﬁ elds, fac-
tories, restaurants, or in any other side job at home (machine assembly 
etc.), with the incomes below national average. In the case of the Viet-
namese marriage immigrants, women can improve the economic condi-
tions of their families to some extent by sending money home, whereas 





































































































































ジア 日本 韓国 その他 合計
男 16,255 144 351 2,748 377 4 1,212 203 5,003 26,297
女 246,166 77,836 25,773 6,216 5,763 4,498 1,428 635 4,428 150,741












新郎 145,976 143,667 511 382 129 1,798 ̶ ̶
新婦 145,976 125,380 11,940 11,785 155 8,656 ̶ ̶
1999
新郎 173,209 170,412 844 697 147 1,953 ̶ ̶
新婦 173,209 143,743 16,745 16,591 154 12,721 ̶ ̶
2000
新郎 181,642 178,520 846 686 160 2,276 ̶ ̶
新婦 181,642 139,798 22,782 22,611 171 19,062 ̶ ̶
2001
新郎 170,515 167,115 983 834 149 2,417 806 1,611
新婦 170,515 127,713 25,814 25,682 132 16,988 16,706 282
2002
新郎 172,655 168,289 1,598 1,436 162 2,768 1,035 1,733
新婦 172,655 128,008 27,308 27,167 141 17,339 17,002 337
2003
新郎 171,483 165,482 3,207 3,060 147 2,794 1,044 1,750
新婦 171,483 122,850 31,784 31,625 159 16,849 16,307 542
2004
新郎 131,453 128,277 405 256 149 2,771 921 1,850
新婦 131,453 103,319 10,567 10,386 181 17,567 17,182 385
2005
新郎 141,140 138,001 452 282 170 2,687 751 1,936
新婦 141,140 115,852 14,167 13,976 191 11,121 10,703 418
2006
新郎 142,669 139,455 506 323 183 2,708 579 2,129
























































男 女 合計 男 女 合計 男 女
262,421 16,255 246,166 114,270 7,077 107,193 97,613 5,569 92,053
依親居留6） 長期居留7） 定居証8）
合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女





男 女 合計 男 女 合計 男 女






























割合 ベトナム インドネシア タイ フィリピン カンボジア
各県市 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
総計 126,575 100.00 77,836 61.49 25,773 20.36 6,214 4.91 5,763 4.55 4,498 3.55 
台北県 20,545 16.23 12,930 62.94 2,948 14.35 1,442 7.02 976 4.75 441 2.15 
宜蘭県 2,616 2.07 1,852 70.80 385 14.72 98 3.75 66 2.52 140 5.35 
桃園県 13,673 10.80 6,706 49.05 3,805 27.83 1,296 9.48 897 6.56 315 2.30 
新竹県 4,475 3.54 1,539 34.39 2,177 48.65 258 5.77 281 6.28 51 1.14 
苗栗県 4,461 3.52 2,225 49.88 1,723 38.62 232 5.20 115 2.58 74 1.66 
台中県 8,416 6.65 5,635 66.96 1,485 17.64 249 2.96 297 3.53 583 6.93 
彰化県 8,287 6.55 5,586 67.41 1,567 18.91 284 3.43 290 3.50 437 5.27 
南投県 4,268 3.37 2,867 67.17 880 20.62 147 3.44 81 1.90 246 5.76 
雲林県 5,859 4.63 3,578 61.07 1,668 28.47 135 2.30 103 1.76 267 4.56 
嘉義県 4,892 3.86 3,315 67.76 1,140 23.30 113 2.31 98 2.00 183 3.74 
台南県 5,853 4.62 4,380 74.83 666 11.38 252 4.31 183 3.13 288 4.92 
高雄県 7,107 5.61 5,056 71.14 1,047 14.73 281 3.95 284 4.00 288 4.05 
屏東県 7,031 5.55 4,176 59.39 1,566 22.27 160 2.28 765 10.88 242 3.44 
台東県 1,276 1.01 860 67.40 231 18.10 26 2.04 78 6.11 44 3.45 
花蓮県 1,624 1.28 923 56.83 482 29.68 60 3.69 36 2.22 59 3.63 
澎湖県 846 0.67 482 56.97 303 35.82 3 0.35 4 0.47 45 5.32 
基隆市 1,965 1.55 1,397 71.09 236 12.01 89 4.53 68 3.46 74 3.77 
新竹市 2,001 1.58 976 48.78 587 29.34 151 7.55 134 6.70 29 1.45 
台中市 3,652 2.89 2,276 62.32 560 15.33 163 4.46 133 3.64 212 5.81 
嘉義市 1,095 0.87 730 66.67 188 17.17 33 3.01 38 3.47 72 6.58 
台南市 2,525 1.99 1,884 74.61 276 10.93 99 3.92 86 3.41 41 1.62 
台北市 7,807 6.17 4,188 53.64 903 11.57 392 5.02 437 5.60 188 2.41 
高雄市 6,006 4.75 4,118 68.56 839 13.97 248 4.13 309 5.14 173 2.88 
金門県 271 0.21 143 52.77 110 40.59 1 0.37 4 1.48 3 1.11 





















































引きがあり、台湾政府は 2002年から 2004年 12月にかけてインドネシア


































織的に移入した者のそれは 98万 1,000ドン（cf.約 6,176円）同じく自由意
志に従って移入した者のそれは、同市に従来から在住する者と比べれば低












































夫／妻（人） 小卒以下 中卒 高卒 専門学校 大学以上
台湾妻 (124,665) 0.03 14.85 37.50 23.09 19.34
台湾夫 (167,160) 9 　 21.96 34.55 16.24 17.83
東南アジア妻（16,600） 28.88 45.01 20.86 0.49 4.76
東南アジア夫 (1,081) 28.21 43.49 19.61 1.48 7.31
単位： %
表 6　国際結婚夫婦の教育程度
夫／妻 非識字者 小卒 中卒 高卒 専・大以上
ベトナム妻 2 　 35 39 19 3
台湾夫 0.47 12 44 37 7


























齢差は、1～5歳が 0人、6～10歳が 1人、11～15歳が 2人、16～20歳が
4人、21～25歳が 1人、26～30歳が 2人であった。平均年齢差は、18.5歳
であった。
ここで次に妻の学歴は、小学校卒業・退学が 3人、中卒 3人、高校 4人
となっている。子どもの数は、妊娠中 1人、0人が 1人、1人が 3人、2人
が 4人、3人が 1人であり、子どもの最長年齢は 7歳であった。一方、女
性たちの夫は全員閩南人で、桃園、台北、宜蘭の出身者である。夫の学歴
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